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欧 州 委 員 会（European Commission）「Green 
Paper」（2001），「White Paper」（2002）といっ
たものがある。また，新たな展開として IIRC 








In understanding the actual situation of the CSR activity, it is important to measure an effect and 
result of the CSR activity quantitatively. To measure quantitatively, tools for CSR accounting（CSR 
management index） that the organization shows how much gives the society a positive effect are 
needed. This paper surveys the CSR accounting information from the voluntary reports（period: 
1994 to 2011, total organization: 1,226, the total number of books: 7,733） of Japanese organization, 
and clarify the actual situation of the CSR accounting disclosure and type.
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のように CSR を戦略的に捉えるならば，CSR と
収益性のリンケージ，サステナビリティとビジネ
















































































































































































































































































































































































客数 36,509 千人 ×
アンケート満足度 － ×





株主数 65,907 人 －
発行済株式総数 41,668,280 株 －
個人株主の持株数比率 30.7% －
環境への取り組み説明 7社 〇
有機農業生産者との交流を開催 130 名 〇
社員数 364 人 ×




ボランティア参加人数 1,685 人 ×
1店舗あたりCO2 排出量 112t-CO2 〇
1 店舗あたり水道使用量 4.2 千 m3 ×
1 店舗あたり廃棄物排出量 20.3t ×
1 店舗あたり電気使用量 23.9 万 kWh 〇
全廃棄物リサイクル率 33.9% ×
食品廃棄物リサイクル率 24.4% ×


































KPI の果たす役割は，膨大な CSR 情報のなかか
ら重要項目を抽出し，CSR 経営の概況として利
害関係者に伝達することにある。



























































2011 年度までの目標 2009 年度の実績
2011 年度までの目標 2009 年度の実績
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管理情報」，「福利厚生制度」，「教育」などを定量
的に示している。労働慣行に関する情報ついては，
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